





















"No-Box Nursing"  Using Rice  "Seed-Mats" : Hiroyuki SHIRATSUCHI＊1）
Abstract : The "no-box nursing" method was developed to save labor when raising rice seedlings and
to reduce the burden of carrying heavy seedling mats.  "Seed-mats" that consisted of molded rice-hull
mats with hardened rice seeds, with  covering soil glued onto them were developed.  Polyethylene
mulch was suitable as a substrate on which to place the seed-mats. The appropriate amount of covering
soil ranged from 300 g to 400 g.  At the beginning of raising no-box seedlings, 1.5 L of water per mat
was recommended.  The growth of the no-box seedlings was equal to or better than that of the
conventional seedlings when the nursery period for the former was longer by four days to eight days
compared to that of the conventional seedlings and covering sheets were removed when the seedlings
ranged from 3 cm to 6 cm long.  The no-box seedlings were equal to the conventional seedlings in
growth in a paddy field, yield, and grain quality, but not in the missing percentage of transplanted
seedlings.  In farmers' field, the no-box seedlings decreased labor time needed to prepare for raising
seedlings to about one third of that needed for the conventional seedlings. The weight of a seedling
mat of the no-box seedlings was less than half of the conventional seedlings.
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Chatterjee  1980、落合ら  1995、Lee et al. 1998a、b、
c、 Lee and Kim  2000）、水に浸漬して乾燥するハ
ードニング、（Singh and Chatterjee  1980、Lee et
al. 1998a、b、Harris et al. 1999、Andoh・Kobata
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2000、Lee・Kim 2000、安藤・小葉田  2002、山内
2002）、高湿度中で吸水させ乾燥するヒューミディ










%〜80 %と短く（Lee et al. 1998a、b、Harris et al.
1999、Basra et al. 2005）、出芽率は無処理種子の約
100 %〜約1700 %（Andoh・Kobata  2000、安藤・
小葉田  2002、Basra et al. 2004）、苗の乾物重（山




































































マット（28 cm × 58 cm × 1.5 cm、450 g）に、
15℃の水に５日間浸して35℃で２日間乾燥させたハ
ードニング種子または無処理種子150 gと覆土380 g
































































































































































































































































































































































































































































































































































（Khan  1992、Bray  1995）、DNAの修復や合成
（Welbaum et al. 1998）、タンパク質合成（Khan
1992、Bray  1995、Welbaum et al. 1998）、細胞伸
長（Khan  1992、Bray  1995）、細胞分裂の制御
（Bray  1995）、胚の成長（Bray  1995、Welbaum
et al. 1998）、種皮の軟化（Welbaum et al. 1998）、























































































































































































































（必要灌水量 − W1 + W0）/必要灌水量 × 100
灌水直後の水分飽和率 =
（W1 − W0）/（W2 − W0）× 100
翌日の水分飽和率 =
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2002）、覆土量1 L（成田・高城  2000）、1.3 L（矢









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































基肥（g m－2） 追肥（g m－2）













































































































































































































































































































































































































































































































































































































苗 （cm） SD SD （mg） SD
葉齢a） 茎葉乾物重
表14 移植時の苗形質










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.9 ℃、平均最高温度27.9 ± 4.3 ℃、平均最低温度













技術指針  2010）、苗丈3 cm（福島ら  1995）、苗丈
4 cm〜5 cm（稚苗、水稲栽培技術指針（福岡県）
















































































収量に影響がない欠株率は5 ％（寺島  2002）、10
％（森重・河内  2005）、16.7 ％（河内  2005）、３
連続欠株・20 ％（前田ら  1972）と報告されており、

































































































2.0 ％ 〜 6.6 ％と慣行苗より高く、活着後には3.0
























































































































当たり66 分（8.5 ha規模、梅本 1993）、40.2 分 〜







































肥使用で3.2 kg（沼田ら  2001）、バーミキュライト
とピートモス使用で4.4 kg（村上ら 2000）、爆砕も
みがら使用で5.2 kg（村上ら  2001）、改良苗箱で








































































































































耕苗の次に軽かった（Tasaka  1999、村上ら  2000、
村上ら  2001、沼田ら  2001、小笠原・鎌田  2002、
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